





Exploring effectiveness of gateway for enhancement of interest in oral health 
behavior among Japanese university students：Developing the stages of 
change for interdental cleaner use behavior scale
Mitsuhiro Amazaki, Daiki Nagamine１）, Chihiro Kemuriyama２）
Abstracts：This study aims to explore the effectiveness of gateway for enhancement of interest in oral 
health behavior among Japanese university students and develop the stages of change for interdental 
cleaner （e.g., dental flossing and interdental brush） use behavior scale （SIS）. In study 1, which uses a test-
retest reliability study design, the participants comprise 165 Japanese university students. All the 
participants completed a questionnaire consisting of demographic variables （e.g., gender, age）, number of 
times per day to dental floss and interdental brush, oral health behavior checklist, and SIS. Kappa 
coefficient revealed that SIS had a substantial agreement among test-retest design. A one-way analysis of 
variance revealed that the interdental cleaner use behavior and oral health behavior checklist scores 
increased as SIS moved into the later stages. In study 2, which uses a cross-sectional study design, the 
participants comprise 238 Japanese university students. All participants completed the SIS and 14 items 
related to interesting health activities. Regarding the stages of change for interdental cleaner use behavior, 
we analyzed the data from those in the precontemplation and contemplation groups. Chi-square test and 
residual analysis revealed that there was a significant difference between the precontemplation and 
contemplation groups in the “chewing gum to prevent tooth decay” and “preventing sexually transmitted 
diseases” content. Moreover, the level of interest in “chewing gum to prevent tooth decay” and 
“preventing sexually transmitted diseases” was higher in the contemplation than in the precontemplation 
group. These results indicate that SIS had the reliability and validity as a segment tool of interdental 
cleaner use behavior. Furthermore, it was suggested that this could be a gateway for increased interest in 
the use of interdental cleaner use behavior through health-related content, such as preventing sexually 
transmitted infections and chewing gum to prevent tooth decay.








































一定の効果が報告されている（Berg et al., 2012；
Brill, 2015；Chen et al., 2002；Duan et al., 2017；
原田・中村，2009；Lipschitz et al., 2015；Nigg et 
al., 2009；Song & Halpern-Felsher, 2011；Spring et 





































































の変容段階尺度（Stages of change for Interdental 

















（multiple health behavior change interventions：
MHBCI）の必要性を示唆する研究があるように







































　分析には，IBM SPSS Statistics 26を用いた。κ
係数の基準は Landis & Koch（1977）を参考に，本
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 時期 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
 プレテスト 0 5 .15 .580 
 ポストテスト 0 5 .16 .594 
 プレテスト 0 3 .31 .712 
 ポストテスト 0 3 .23 .601 
 プレテスト 2 12 6.95 2.065 
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全体 男性 女性 
興味ない者 
（N = 112） 
興味ある者 
（N = 36） 
興味ない者 
（N = 81） 
興味ある者 
（N = 23） 
興味ない者 
（N = 31） 
興味ある者 
（N = 13） 
スポーツで身体を鍛える       
バランスのよい食事をする       
十分な睡眠や休養を取る       
歯みがきやお口の定期的検診を受ける       
定期的に健康診断を受ける       
風邪・インフルエンザを予防する       
体力維持や運動不足解消のために軽い運動をする       
身体に良い食品の摂取やビタミンなど栄養素をとる       
心理的ストレスからくる心の病を予防する       
デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助的な口腔清掃用具を使う       
体重，体脂肪，血圧などを自分で測定して管理する       
食事量、塩分・糖分，脂肪などを制限する       



























































































（N = 148） 
男性
 
（N = 104） 
女性 






スポーツで身体を鍛える 4.60(1.488) 4.83(1.451) 4.07(1.453) 2.906 .004 .52 
バランスのよい食事をする 4.88(1.130) 4.80(1.177) 5.07(.998) 1.425 ns .24 
十分な睡眠や休養を取る 5.11(1.034) 4.99(1.093) 5.41(.816) 2.285 .024 .41 
歯みがきやお口の定期的検診を受ける 3.97(1.390) 3.98(1.441) 3.95(1.275) .105 ns .02 
定期的に健康診断を受ける 3.60(1.546) 3.59(1.593) 3.64(1.448) .179 ns .03 
風邪・インフルエンザを予防する 4.11(1.487) 3.96(1.539) 4.48(1.303) 1.947 ns .35 
体力維持や運動不足解消のために軽い運動
をする 
4.78(1.281) 4.82(1.305) 4.70(1.231) .488 ns .09 
身体に良い食品の摂取やビタミンなど栄養
素をとる 
4.43(1.356) 4.31(1.415) 4.73(1.169) 1.732 ns .37 
心理的ストレスからくる心の病を予防する 4.21(1.535) 4.08(1.575) 4.52(1.406) 1.624 ns .29 
デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助的
な口腔清掃用具を使う 
2.89(1.583) 2.80(1.609) 3.11(1.513) 1.109 ns .20 
体重，体脂肪，血圧などを自分で測定して
管理する 
3.72(1.746) 3.49(1.843) 4.25(1.366) 2.772 .007 .44 
食事量，塩分・糖分，脂肪などを制限する 3.56(1.663) 3.34(1.760) 4.09(1.273) 2.57  .011 .46 
虫歯予防のガムを噛む 3.07(1.779) 3.06(1.889) 3.09(1.507) .113 ns .02 






































健康のために取り組む活動 全体 男性 女性 
スポーツで身体を鍛える ― .000 ns .015 ns
バランスのよい食事をする .196 ns ― ― 
十分な睡眠や休養を取る ― 1.034 ns .302 ns
歯みがきやお口の定期的検診を受ける 1.458 ns ― ― 
定期的に健康診断を受ける .580 ns ― ― 
風邪・インフルエンザを予防する 1.074 ns ― ― 
体力維持や運動不足解消のために軽い運動をする .000 ns ― ― 
身体に良い食品の摂取やビタミンなど栄養素をとる .901 ns ― ― 
心理的ストレスからくる心の病を予防する .214 ns ― ― 
デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助的な口腔清掃用具を使う 1.100 ns ― ― 
体重，体脂肪，血圧などを自分で測定して管理する ― 1.463 ns 1.583 ns
食事量，塩分・糖分，脂肪などを制限する ― .135 ns .154 ns
虫歯予防のガムを噛む 4.478* ― ― 
性感染症を予防する 15.158*** ― ― 
* p < .05, *** p < .001 
全体：興味のない者 112 名，興味のある者 36 名 
男性：興味のない者 81 名，興味のある者 23 名 
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